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Since lots of live cameras are available in the Internet, 
integrating video data from these cameras and data from 
other information sources becomes more important. In 
this paper, we propose a video stream integration system 
for heterogeneous information sources. The system 
provides a SQL-like query interface for various sources 
including live cameras, sensors, GPS and databases. To 
integrate video streams, we employ an abstract data type 
to hold a sub-sequence of video frames and functions to 
extract metadata from video data. Beyond that, we also 
propose a dynamic source selection scheme for massive 
video streams. The scheme is used when information 
sources to be accessed may change according to changes 
in user interest. One of typical applications is tracking 
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されたカメラから映像を直接取得し，ネットワークカメララ





















FROM  Sensor[1sec], Camera[1min]













図 1  映像情報統合基盤のシステム構成 















































MASTER  Camera 
INSERT INTO  VideoArchive 
SELECT  Camera.Timestamp, Camera.Video 
FROM    Camera[1min] 
WHERE   detectMotion(Camera.Video) >= 1.0 
図 2  映像データに対する問合せ例 
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問合せ記述中では，ASSIGN 節を用いて ASSIGN 演算の
































FROM     Position[now], CamLoc
WHERE   dist(CamLoc.X,CamLoc.Y,
Position.X,Position.Y) < 100
)
ASSIGN  Attribute  IN  Name  TO  Video
 
図 3  位置情報を用いた人物映像追跡 
Fig.3  Moving Object Tracking 




メラ位置 DB を統合し，追跡対象人物からの距離が 100 未満













Name X Y Attribute
Camera1 100 120 Video
Camera2 200 220 Video

























VideoName X Y Attribute
Camera1 100 120 Video …
…
 
図 4  人物映像追跡における処理例 





















α（図 5 では 200 メートル）を下回ったら，そのカメラに接
続するカメララッパーを生成させるように指定できる．ただ
し，図 5 の ConfDB はラッパーを生成するために必要な設定
情報が格納された DB とする． 
MASTER Position 
SELECT create_wrapper(ConfDB.Conf) 
FROM   Position[now], CamLoc, ConfDB 
WHERE  dist(CamLoc.X,   CamLoc.Y, 
Position.X, Position.Y)<200 
AND    CamLoc.Name = ConfDB.Name 
図 5  ラッパー生成を行う問合せ例 
Fig.5  A Query Using create_wrapper() 
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析器が一部未実装のため，ASSIGN 節を用いた SQL ベース
の記述はできないが，構文解析済みの処理木(XML 形式)を直









図 6  プロトタイプシステムのスクリーンショット 
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